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Pasir Gudang, one of the renowned and largest industrial cities in Malaysia 
envisions being „Glorious, Sustainable and Prosperous‟. In order to attain such status, 
one of the possible solutions to deal with such challenge is to apply industrial 
symbiosis concept into the Pasir Gudang Industrial Park, home to major industries of 
Pasir Gudang today. Industrial symbiosis is an idea that calls for traditionally 
separate industries in a collective approach to gain competitive advantage through 
physical exchange of materials, energy, water, by-products and shared use of utility. 
However, industrial symbiosis is a new topic under discussion in Malaysia. This 
research aims to explore the concept and examine the influencing factors of 
industrial symbiosis development. In the research, literatures suggest that a set of 
complex twelve (12) essential factors are necessary to be considered in developing 
industrial symbiosis. Furthermore, the research also investigates into the present 
industrial symbiosis of Pasir Gudang Industrial Park in better understanding for 
future improvement. This research employs qualitative method and case study 
approach. During the empirical case study, it involves non-probability purposive 
sampling technique and structured interview. Twenty five (25) industries from the 
entire five hundreds (500) industries of Pasir Gudang Industrial Park are selected for 
this study. The acquired data are examined by adopting material flow analysis and 
spatial analysis. Consequently, the empirical case study has identified ten (10) 
categories of symbiotic connections which can be grouped into five (5) dominant 
industrial symbiosis clusters. However, the present industries among these industrial 
symbiosis clusters are not organised in the proper spatial cluster form. Drawing from 
the lessons from best practices and the findings from empirical study, the research 
also proposes a conceptual spatial model for future industrial symbiosis clustering 








Pasir Gudang, merupakan salah sebuah bandar industri yang terbesar di 
Malaysia. Malah, bandar ini terkenal dengan aktiviti industrinya yang ingin 
mencapai status “Indah, Mapan dan Sejahtera”. Dalam usaha untuk mencapai status 
tersebut, salah satu penyelesaian untuk menangani cabaran tersebut adalah melalui 
konsep simbiosis industri. Simbiosis industri adalah suatu idea di mana, daya saing 
yang sihat dapat dicapai antara industri-industri yang bekerjasama secara kolektif 
melalui pertukaran fizikal bahan, tenaga, air, produk sampingan dan berkongsi 
penggunaan utiliti. Simbiosis industri adalah merupakan suatu subjek yang baru di 
Malaysia. Justeru, kajian ini bertujuan mengkaji konsep serta faktor yang 
mempengaruhi pembangunan simbiosis industri. Literatur dalam kajian ini 
mencadangkan bahawa pembangunan simbiosis industri memerlukan dua belas (12) 
faktor utama yang komplek. Selain itu, kajian ini juga menyiasat terhadap simbiosis 
industri semasa di Taman Perindustrian Pasir Gudang untuk pemahaman yang lebih 
dalam bagi kemajuan pada masa hapadan. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif 
dan pendekatan empirikal. Dalam kajian empirikal, ia melibatkan teknik persampelan 
„non-probability purposive’ dan temu bual berstruktur. Dua puluh lima (25) industri 
dari keseluruhan lima ratus (500) industri dalam Taman Perindustrian Pasir Gudang 
telah dipilih untuk kajian ini. Data yang diperolehi dari akan dianalisis dengan 
menggunakan analisis aliran bahan dan analisis spatial. Sepuluh (10) kategori 
hubungan simbiosis dan lima (5) kelompok simbiosis industri telah dikenalpasti 
dalam hasil kajian empirikal. Walau bagaimanapun, industri yang tergolong dalam 
kalangan kelompok simbiosis industri semasa ini tidak mempunyai bentuk kelompok 
ruang yang jelas. Dengan mengambilkan hasil pengajaran dari amalan dan empirikal, 
kajian ini juga mencadangkan suatu spatial konsep model kelompok simbiosis 
industri masa depan bagi penambahbaikan Taman Perindustrian Pasir Gudang.  
